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0. M. jleuter: .Analecta hemiptm·ologica.

Schliesslich halt~ • ioh ea fiir meine Pflicht., bier. llffcnt,Jich mcinen
lwrzlicbst en Dank alien den Zoologcn und Ent-omologcn uuszusprechen,
<lie mir freundlich,t ihre werthvollen Beobachtungen mitgcth cilt oder
nuch bereitwilligRt Zutritt zu den untcr ihrer Aufsicht stehcudcn Museen
gewlih1-t;haben µnd nenne ich in dieser Hin sicht besonderd die Herren
Dr. Aurivillius
in Stockholm, Prof. Schiodte ·und Cand. Sc hlick
in Copenhage~, D:en Dewitz,
Stein und Karsch in Berliu, Geh.
Rath Leuckart
in Leipzig, Custos Rogenhofer,
Prof . Mayr und
die Briider Dr. Fr. und p _·Low in Wien, Dr. v. Horwath
und Custoa
Fri val d sky in Buda-Pest, F . Reiber in Strassburg und endli ch meinen
ausgezeichneten Freund Dr . Puton in Remiremont, bci wclchem icb
ei nige lehrreiche und unvergessliche_ lage verlebte 1
·,

Hymenopteren

von Portorico,

bearbeit ct von Dr. H. Dewitz.
Taf . V • .

Die im Nachfoliend en aufge.filhr~-; ~enoptcrcn
tind von Herm
Consul Krug auf Portorico gesammelt und dem Berliner zoologischen
,Museum giitigst zur Verfiigung gestellt. Ein Th eil derselbcn war bcreits
von -Herrn Professor E. <.I'.CreHon in Philad~lphia und H;rrn Consul
Krug in Berlin bcstimmt. . .
·· '
-·

Apidae.
Panurgus Parvus Cress.
Megachile Sing ·ul,ari8 Cress.
Megachile Poeyi Guer.
Nomada Oubensis Cress. Die portoricanisch e Form unterscheidet

i

sich nur cladurch, dass bei ihr Fiihler und Beine · dunkler siud; daa
letzte Beinpaar ist schwarz gefleckt.
Pasites Pil,ipes Cress.
Coelioxis .Abdominalis Gue r.
Coelioxis Spinosa n. sp. Fig . l, lA, 1B, ·1c. Schwa1·z mit

wenig entwickelten weissen Zeichnungen. Unterseite des Hinterleibes und Beine rothbraun. Die beiden letzten Hinte'l·leibssegmente beim 0 mit 4 Spitzen _iederseits; ~etztes Hinterleibs.,egment beim Q an der Spitze behaart, oberseitBgekielt. Lange

'!
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'

r •
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[

obne Fiihler 0,013 m., Q etwas liinger.
Schwarz; Punktirung an Kopf und Brust nicht starker als am
Hinterfoibe; Beine und Unterseite des Hint erleibes rothbraun. Das erste
Hinterleibssegment zeigt auch an den Seiten schwachrothbraune, in
: 8cbwarz iibergehende Fiirbung.
Beine Kopf und Brust, wie bei Rujipes Guer., <lurch ,weisse Be•
. baarung wei3slich gezeichnet, ebenso der Hinterrand der Segmente des
Hinterleibes durch weisse Beschuppung.
.Tegulae braun.
Hinterrand
des Scutellums (Fig. 1) eckig, in der Mittellinie mit einem Zahn endi•
gend, der von den beiden seitlichen an Lange etwas iibertro1fcn wird,
Lctztea Hinterleibssegment des Q (Fig. J A) auf der Oberseite gekielt;
ucben dem Kiel befindet sich an der Spitze jederaeits ein tiefer Eindruck; Bauchklappe spitz ausgezogen; die Spitze der Riicken• wie aucb
dcr Bauchklappe des Jetzten Segmentes ist mit starken Haaren besetzt.
Beiin 0 (~,ig. 1 B) liiuft das letzte Segment jederseits in 2 Dornen aus
von dencn die beid eu ober en etwas von den beiden ~nter en iiberrag;
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wc~dcn ; ausscrdcm triigt das lctzt c, wic auch dus vorlctzll' Scg nwut
bcim 0 jcde~its eiuen Dorn, so da ss irn Gunzon al8o 8 (jedcrscits 4)
Dom cn sich an den beiden letzten Hintcrlcibs segmcnt cu des 0 findcu.
Die Bau~hschiene des viorten Hinterl eibsriugcs ist bci dem 0 auf
dcr Mittellinie in cine nach hinten i-agende Spitzc au,5gezogcn , (Fig . lC .)
Fliigel &!1 der _Spitze russig.
Von Ruji,pea Guer. und Oarinata Sm. unterschcidet sich ,·orliegende Art hiupts~hlich
durch den stark entwickclten mittlcren Zahn
am Hinterraude _des Si:.utellurus, und die abweich en<le Gc,talt der Hintcrleibsspitze.
,
·
Nach 2 0 und 1 !;1,
Grociaa Pantalon
n, sp, Fig. 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E.

zum vordcren Ende des zweiten Labialpnlp eugliedes reichend , an ?er
Basis verbr eitert. Mentum fast so lang als die Ligula. - Na~h Sm 1th
I. c. besitzt Crociaa 5 Labialpalpenglieder,
nach Lepeletier
I. c.
nur 4; ich babe auch bei anderen Arton als die vorliegendo nur 4 wahrgcnommen. Dioso Differenz findet wohl darin ihre Erkliirung, da ss man
lcicht geneigt sein kllnnte, die auf der Aussenseite a~ vorder~n Ende
des 2. Gliedes s'ichweit herabziehend e weiche Gelenkverbmdung (Fig. 2E a)
als besonderes Glied Rnzusehen.
'
Der einzige Untcrschied zwischen den Mundtheilen von Or: Pa~talon und anderen Arlen der Gattung Orociaa besteht al~o nur darm:
dass Ligula und Paraglossen im Verhiiltniss zu den Lab1alpalp~n be1
Or. Pantalon etwas Jil.ng~r sind, als sonst in der Gattung Orocisa.
Farbo schwarz; Kopf und Brust weisslich gezeichnet. Zwischen
den 2 Dornon des Scutellums verlii.uft ein ~eisslich er,_ sich bis zum
Halse fort setzender Mittelstrich; zwischen d1esem Stnch und den
thbraunen Tegulae steht jederseits ein weiss!icher Fleck; ebenso
ro farbte Zeichnungen finden sich an den Seiten der Brust, wo
::e Behaarung eine Jangere ist, als auf der Oberseite. Der Hin~?r•
leib ist sammetartig, mit a.usserst kurzen Haaren bedeckt und tra~t
3 . Ringe oberseits je ein Paar scharf markuauf d em 1·•• 2. und
, ·sser Flecken welche sich nach den Seiten herabziehen und auch
tcr, '\\ Cl
'
•
d Ch' .
durch die Farbung der kurzeli Behaarung, nicht durch die,. es
1tm~
vorgerufen
werden.
Die
Beine
sind
fast
nackt,
zum
grossten
Theil
her
B ,
.t
f
rothbraun chitinisirt; die breite Tibia des mittleren
empaares 1s au
dcr Oberseite weiss behaart, Untereeite des Korpers-faat naekt, Vordertiugei russig, hintere klarer.
Na \:h 1 Stuck ( ®).

Schwarz; weiaaliche Zeichnung en an Kopf und Bi·n st; an den
ersten 3 Hinterleiba1-ingen ~
IL Fle cken; lJ e'ine rvlliv'l'min;
M ·ittelschi61J:ebreit, obertieits weiaslich. Forts<'itze des Scutd litms
dornartig. Lli.nge ohne Fiihler 0,012 m,, Spannwcite der Fliigel
0,022 m;
Wenngleich die· Gattung Grociaa bisher wohl nur aus Art cn der
alten Welt bestand, BO triigt doch vorliegend e Art so weit die Gattung smerkmale . von Orociaa an sich, dass es mir pass ender erschicn, sic
dieser Gattung einzureihen, als cine neue :.iu bilden.
Das Flligelgeiider stimmt mit dem von Orociaa; ebenw die Sppren.
Scutellum mit 2 Dornen besetzt, welche nicht platt sind, wie 1,11
~isten8
bci Orociaa. Doch befinden sich im Berliner Museum au ch 2 un.
bestimmte .afrikanische Art-en, bci denen die Fortsiitze des Scutellurn,
uicht platt, achuppenformig eind, sondern <lornartig. Mittlcro Ocelle
ctwu nach vorne ausgeriickt. Jedes Geisselglied triigt auf der Hinterseite eine kreisf<irmigegrubige Vertiefung (Fig. 2A.), wic sich iilrnlichc
Bildungen bei den ® ® von Orocisa, Melecta und vielleicht auch 811• ,
·ll
deren Gattungeu finden.
Labrum (Fig. 2B) fast eben so breit als Jang, nm Vordcrrnnde in
dcr .Mitte mit einem abgerundeten Vorsprung e. Man~ _beln (Fig. 2 C)
hakonf<innig mit einem grossern vorderen und einem kleineren hint ercn
~ahn.
Maxillarpalpen (cf. Fig , 2D.) bestehen aus e_inem ku gligeu
Basalgliede und einem zweiten etwas liingeren ,' sch\unker en, wekhe
jodoch . beide nur bei stark~r VergroSBerung sichtbar s·ind'. :Nach S III it h
Cata!. Hym. Br . .Mus. Apidae
p. 276, besitzen die Maxillarpalpcu
bei Orociaa zwei G!ieder, nach Lcpoleti e r d e St. Far gca u , Hist.
nat. Ins. Hym, II. p. 447, drei Glie<lcr, Auch bei and er en Ar tc n als
die vorliegeude habe ich nur zwei wahrgcnommen.
Labialpalp1;n (cf. Fig. 2 E) bei Cr. Pantalon viergli edrig, von <lcr
behaarten . Zung_e(Ligula) an Lange liberragt. Paraglo ssen laug, bis
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Xylocopa Morio Fa hr.
Anthophora Tricolor Fa _br.
Exomalopais Pulchella Cress.
ExomalopaiB -similia Cress.
(Jentria HamnorhoidaliB Fabr.
Centria Veraicolor Fabr.
Centria Lanip ea Fabr.
Apia Mellijica L.

A n d r e n i d a e.
Augochlora Parva Cress.
Aqapoatemon F eativus Cress.
Jigap oatemon Poeyi Lucas.

Ve s pi d a e.
Polistea Americanus F.a br,
Polybia Phthiaica Fabr.

Eumcnidae.
Zethua Rufinodua Lah'. Saus~.
Eummu Ornatua S aus .s.
0(1.yptJ.rUB
D~ect'UI Oreu.
Q,hynchiuJA4.ti'.atu~Fabr.
Neben g&DJ !chwarzen _Stilckeu Z!Jigt eins eine gelb c Langsbinde
auf deqi Clypeu1,; eio and~res ausserdom noch einen gelben :Fleck am
Filhlerschafte. : Diese ·beiden Stucke gehifren jedeufolle keincr besonderen .Art ~• ,ondern ale ~ zu Atratua.

C t a b r o n i d a e.
Crabro Croe8U8"Lepeletier.
Die portQricanfsclie Form unterscheid et sich von der cub a 11ischen
dadurch, daes ersterer die metl\llische Behaarung an dcr Stirn wie auch
hinter den .Augen fut g&11a-fehlt:- - -flio metallische Behaarung am
Clypeue und Unterrande des Gesichtes fiodet sich, ist' hier j edoch silbern,
nicht golden, wie ·bei der cubanischen Form.
Cerceris Krugi ') n. sp. Fig. 3. Schwarz, glanzend, fein

punlctirt, mit gelben Zeichnungen des Gesichtes, ein Fleck hinter
dem Auge, 2 unter dem Vorderftagel, &utellum, das dreieckige
Basalst'ikk, wie auch ein Fleck an jeder Seite des M etanotwms
Bind gelb; dw knotenfdrmige Hinterleibs1-ing, wie aiwh die 3 bis
4 jol_qenden tragen gelbe Binden; Beine gelb und schwarz 'Flugel ruasig. Lange ohne Fiihler 0,01 m., Spannweite der · Fliigel
0,018 m. ,. ~ kleiner.
Schwan, eparsam behaart, fein punktirt, glanzend. Gesicht, Clypcu,,
ein lauglicher Fleck hinter jedem Auge gelb. Zu beid en Seiten des
Gesichtee r~oht daa Gelb bis iiber die Fiihlerbasis hinauf, in der lfit.tc
des Ge1icbte1 ale 1Qharf ausgezogene Spitze, hie zu der sich nur wenig
erhebenden, zwischen de1,1Filhlern gelegenen Lei~te. Mandibeln schwarzbrl\un, mit gelber, beim ~ weniger entwickelten Zeichnung an der Basis.
Hinterrand des Pronotums gelb, ebenso das Scutellum; 'Segulae schwau,
beim 0 mit gelbem Fleck. Unter dem Vorde~fliigel li~gt ein abgerundeter grosserer und unter diesem ein kleinerer gelber Fleck. Das dreieckige glatte (nicht geriefte) Basalstiick, wie anch ein 1 lii.~lich er mondformiger Fleck an jeder Seite des Metanotums 'sind gelb,, Bei einigen
der Stilcke nim~~ der Mond1leck grllssere Dimensionen an, so das 1
das Schwarz eehr eingeengt . wird. Der knotige Hinterleibsring, wi;
auch die 3 bis 4 folgenden tragen auf ihrer Oberseite am Hint erraode
eine mehr oder weniger iief ausgeschniUene gelbQ Bipde; die hinterste '
1
)

.N~_ch :Jierru Consul Krug in Berli11.
.• ..::i:
•

11· --~

~

.) ... •...
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der Di11ucu ist bei einigcu dcr Stticke auf dcr Mittclli11ie unt-0rbroch cn.
Uutcrscitc des Korpcrs schlfarz . Hci den 0 ziehcn sich die gclbcn
Querbinden des Hioterleibes auch auf die Bauchseite herab . . Beine
achwarzbritun und gelb ge;eichnet, Tibien zum grossten Theil gclb,
Fiisse, besonders die vorderen, hell golbbrauu. Eilhl.~r BQhwarz, unter1eits braun. Fliigel russig.
Nach 5 Stiicken.
.
Crabro Mayeri ') n. sp. Fig. 4, 4A, 4B . Schwarz seh:

1

.~.. achwach behaart. Oberkief er und B eine gelb gefteckt. Der mit
einem Langski ~l versehene Clypeus, wie aiwh der VQ.rderrand
d-eaGesichtea unter den A.ugen silbe1·glanzend behaart. In der
1
Gestalt erinn ert die A.rt an Rho palitm clavipes Z ett. Bint .erleib kurz imd gedrungen, der Sti el birnformig . . D er Ili nter• leib t1•(lgtjederseits 2 gelbe Flecken; Flugel 1-ussig. Lange ohne

J,.

j

Fiihler 0,011 m., Spannweite der Fltigel 0,017 m.
.
.
Farbe schwarz, Kopf (Fig. 4A) mit iiusserst fem er runz ehg cr
Sculptur. Auf der Stirn verlii.uf~ b_i~~ ur B11sis_der F?hl~r eiue.. tiefe,
breite Langsfurche. Clypeus der Lange n~NJ
. gek1elt, m1t s1lbergl~zenden Haaren l;>esetzt; ebenso behaart ist der Unterrand des Ges1chtcs.
Ein schwacherer Silberglanz zeigt sich auf der ,.Stirn und hinter den
.&ugen; ebenso an der Brust. Fiihler schwarz; vorderes Ende . de•
Scbaftes und des ersten Geisselgliedes braun gerande~. Das 5. Gei~selglied ist stark eingescbniirt und gebogen. Aussenseit e der Oberkiefer
mit Ausnahme der Spitze gelb. Mesonotum, Scutellum und Postscut~lluru
aehr fein punktirt.
Auf dem Mesonotum verlaufen v9n semem
Vorderrande ausgehend, drei nicht weit von einander ent.ferute LiingsL'
le. Das Metanotum (Fig. 4B) trilgt auf der .Mittellinie eine Laugs•
~
furcho. Das Basalstiick ist schrage gerief t und zwar so, dass die Hic cu
von den beiden Seiienkannten de, Metauotums ausgehend, n'ach der
. wahnten Langsfurche zu convergiren; der hintere, steil abfall cnde
, er
. d 1·
. ft
Vo
.: ,Theil ist quergerieft, <liePleur en des Metauotums em _angsgene .' -· . r;.derhii.lfte <ler Vorderfliigel dunkler, als der iibrige Theil und the Hm~rfiiigel. Beine glatt, gHinzend, gar nicht bedornt, schwarz, ge!b geze1ch~ .. net, bCllonders am ersten Beinp~are ist das Gelb stark entw1ckelt. Am
. ,· ·•tark glanzenden Hinterleibe ist die Puuktirung so fei~, dass man sie
nur bci schr starker Vergr(lsserung sieht. An der .Se1te des 3. -und 4.
Ringes hinter dem Stiel steht ein gelber Fleck.
Nach cinem Stiick ( 0 ).

.,e

>) Nach _Herru Dr. P. Mayer,
aoologischen S~tion in Neapel.

. .

Assistenten und Bibliothekar
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B e m b e c i d a e.
.l.11onedulaS(qnata L.
Bemb_ex Oiliata Fabr.
Larridae.
Lm-rada Trifasciata Smith.
Larrada Vinulenta Cress .
Ltu-rada I,qnipennis Smith.
1achytes Insularis Cress.

Trachypus Gersttt,ckeri 1) n. sp. Fig. 5. Gltt,nzend schwarz,
mit gelbem Unterrande des Gesichtes und wenigen unsche-inbaren
gelben Flecken an Karper und Beinen. Lange ohnc Fiihler 0,015 m.

Spanuweite der Fliigel 0,026 m.
In _der Gestalt kommt die Art Tr. Gomeaii Klug ') nahc . Kopf
sehr fein und __
dioht runzelig punktirt, daher matt schwarz cr~chcinend.
Das mittelste Nebenauge liegt in einer ziemlich tiefen Ein senkung, die
sich ·eoenso wie bei Gomesii in cine bis zur Fiibl erbasis vcrlaufende
i
und hier durch _eine Erhohung abgcbrochene Liing sfurch e fortsetzt.
S p h e g i d a e;
Hinter jedem der beiden seitlichen Nebenaugen zeigt die Scbcitelflache •.
Sphex Aurijluus Pe rty.
eincn, qas Nebenauge zur Hiilfte umziebenden Eindruck. Der VorderI._
Priononyx Thomae Eabr.
rand des breiten, fast gar nicht behaarte n Gcsichtes ist von ciucm Auge
P o m p i I i d a e.
bis zum ander~ gelb gefarbt. Filhle1· schwarz mit briiunlicher Spitze ~
Pepsie Ruficornis Fa b r.
und eben sol~hem ·.Anflu~er----¥t>rderseite.
Mundtheile schwarz;
·
Pepeis Speciosa Fa b r.
Unterlippe gell!,lich.
"
Pepsis Heras Dahl b. Ein 0 trilgt vor der _schwarzbraun en
Brust scli
Wa~zglinzend, . sehr fein punktirt. Zwei langliche, gclbe
Randzeichnung des Vorderflilgels cine strobgclbe, vom Vorde1·- zum
Flecken liegeu' am Hinterrande des Prono_tums, ein gros serer bint eier
Hiutcrrandc verlaufcude sicb nach letztcrem zuspitzeude Qucrbind e; da8
und ein klein_ei: vord.erer an der Seite der Brust unter der Basis des
Rothbrauu der Fliigcl bat hier cincu hdlcreu Ton augcnommen.
Vorderfiiigels. ' Scutellum ebenso wie die iibrig en 'fheil e dcr Brust
Pompilus Ooruscns Smith . ·
schwach · punktirt. Postscutellum, wic auch der das kleiue Griibchen
P01npil1tsIgrt'ipennia Cress.
tragende, dreieckige Basaltheil des Metanotums stark gliinzen<l, ohne
Pomp-ilus Anceps Cress.
Punktirung .
Zwei ellipsenformig e gelbe Flccken finden sich wm Me"'
Pompilit,BFul_qidus Cress.
tanotum iiber der Basis des Hint-0rleibsstieles. Der Hint erleib ist schwarz,
Pompilus Bellus Cress.
stnrk glanzend, fast gar nicht punktirt. Der am vorderen Theil des
Pompilus Ooncinnus Cress.
Hinterleibsstielcs sich bei Gomeeii jederseits findende Hocker ist hier
Pompilus
Ferrugineus Dahl b.
kaum angedeutet.
Pompilus Cressoni') n. sp. Fig. 6. Steht P01np. Rufipes F.
· Die Riick.enschuppe des ersten hinter dem Stiel · gelegen cn Hinter,iahe. Schwarz mit wenig gelben Zeichnung en. Kopf imd Brust
lcibsringes ,trigt jederseits einen grosseren gelben Fleck, ein schr k)einer,'
theilweise subern behaart, Beine scliwarz imd rothbmim, FWgel
mit blossem Auge kaum sichtbarer Fleck findet sich zu j cder Seite·
dl'1· Riickenschu-ppe ' des dritten hinte~· dem Stiel gelegenen Hinterleibs- · ,:: ,Har mit dunklerer Spitze und Adern. Lange ohue Eiihler 0,008 m.,
.Sj>annweiteder Eliigel 0,015 m.
ring es. Fliigel braunlicb! Beine schwarz, Filsse mit gl\nz enden Hiircben
Geiider wie bei Rufipes, zweite und dritte Cubitalzelle nach dcr
bcsotzt, ebenso die Vorderseile der Tibi en des ersten':.Beinpaares. Die
Radialzclle
stark vercngt.; Klnuen zweithcil-ig. Pronotnm Jang, HinterTi bbien dFelsmkittlde~en
dBeinpa artes t-rBa.g~uauf der Vfordclerselii~e
tcine,_1Inngen _\
ge 1 en
ec _, ie
cs 1e1z en
empaares au
Cf 1u ersc1tc eine I rand dcsselbeu stark gckriimmt. Scutcllum glatt, ebenso das ziemlich
stark gewolbte am Hinterrande und au den Seiten mit einer aufgeworbilrstena~ige · silberne Beba~rung . Dornen gelb , gla11zen'd!
NaohS14cl<·(<,").
,.
, , {encn Kante versehcne Metauotum. Kopf und Korper schwarz; ·-crstorer, wic auch die Brust, die Huften und der erste Hinterleibsring theilwcisc silbern. Dieser Glanz riib:i:t; wie auch bei anderen Arten, nicbt
1
) Nacb litl,n"ll Prof. Geratlicker,
Director de8 zoologisclwn Muscuin, • , allein vou Haaren, sondern auch, hauptMiichlicb am Metanotum von
iu Greifswald.
grosseu, sicb uach der Basis zuspitzeuden, am entgegen geset,zten Ende

!

t

t

') Der Geeells-1:}aft- naturforschender Freunde
1810 p. 43. 1'af. I., l'ig. 5.

zu Berlin Magazin
') Nach Hcrrn Professor E. 'l'. Crosson

in Philadelphia,

\

\
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gezil ,mten Schuppcn, sehr iUmlich den Schmetterliugsschuppcn, her.
Augen vor1;1'~d hi~ten gelb gerandet; Hinterrand des Pronotums gelb; <.
cin kleiner g11lber F.leck ateht auf dem Mesonotum. Fliigel kl!lr mil
dunkler Spitae und Adern; am Gelenk tragen die Vordcrfiiigel oberscitl! einen )tleinen gelben Fleck. Tegulae echw11rz. Ober- uud Unterscbenkel der he~den· hinteren Beinpaare rothbraun, Fiihler, erstes Beinpnar und Tarsen slimmtlicher Beine schwarz; Schiencndorn en gelb oder
rothbraun. ·
0 Oberkiefer an der Wurzelualfte gelb, 11nder Spitz.:? (ebcnso wie
bcim Q) carmoisinroth; ein kleiner gelber Fieck steht 11.nj cder Seite
des Clypeus und 2 liingliche gelbe Flecken auf der Oberseite, am Vorclerrande des 3. Hinterleibsringes. Letzter c werdcn <lurch den vorhergchenden Leibesring giinzlich verdcckt, wenn der Hinterl cib zusammeu.
gezogen ist und zeigen bei dem einen Stiick ..cine bindeuartig e Ausbreituug, ohne jedoeh in derMittcllinie an eiuaude, zu stossen. Das zweite
Beinpaar .i&t , b~m 0 entweder ganz schwarz, oder doch nur am
Oberschenkel weiiig rothbraun. Im Uebrigen stimmen beide Gescblecbter.
Nach o.Stiicken.

Sc o Ii ad ae.
.Myzine Sexcincta Ea b r.
Myzine Ephippium Fabr.
Tiphia Argentipes Cress.
Bcl'l,ia Tricincta F ab r.
..,
Soolia Atrata F abr. Eigenthiimlicb ist nach Angab.:: des Herru
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Evanidae.
Evania La evigata O li v.
Ji.J?1in·i.a Riificaput
n. sp. Fig. 7. Kopf und vm·dere
Jltiljte der Brust roth,braun, hintere,· Theil der Brust iind
Hint erleib schwarz. Lange ohne Fiihler 0,006 m., Spannweite der
1

Fliigcl 0,013 m.
Kopf, Vorder- und Mittelbrust rot-hbraun, runzelig, Hinterbrust
chwa1·z,
netzf<irruig geglttert ·. Am vorderen Theil ·des nicht stark, i;rnu
8
behaarten Gesicbtes zeigt sich jederseits eiu nach vornil zu convcrgironder Liingseindr~ck und unmittelbar vor den schwarzeu Fiihlem ein
kleiucr Hocker. Die beiden nnch binten zu convergirenden Rinn en des
Mesouolurns deutlich ausgepriigt.
Tegnlae rothbrau _n.
Fliigeladcrn
scbwarz, epenso die Beine. Unterscbenkel und Fuss des ersten Beinpaares auf der Unterseite briiunlich . Hinterhiiften runzelig quergericft;
Hinterlcib schwarz, ohne Sculptur; Stiel von dcr Lange des beilformigcn
Theils.
· Nacb einem Stiick.
Hyptia Petiolata F-abr.
Byptia
Riifipectus · n. sp. Fig. 8, Schwarz; Pro- imd

Mesothoratc oben und an den Seiten 1·othbraun, ebenso ein Fleck
Metathora.'Can de>·Basia des Stiela. Liiuge ohne Fiihle.r

aii/dem

0,005 m., Spannweite der Fliigel 0,009 m.
Kopf acbwarz, dicht, grau behaart; Pro- und Meaothorax runzelig,
rotbbraun, unterseits schwarz; Tegulae rotb brann; Metathora:it netzformig
gegittert, schwarz mit rothbraunem Fleck an der Basis des Stiels.
Binterleib und Stiel scbwarz; letzterer sehr fein behaart, ct was liLnger
als der beilf6rmige Theil; Fiihler upd Beine schwarz, vordere theilweiee briiunlich.
Nach einem Stiick.

Consul Krug die Art und Weise, wie die We8pe das fiir die zukiinf. ·
tige Brut n0thige Futter herbeischafft. Sie liihmt durch den Stieb cine
gros11e Heµsch.recke, besteigt sic, weiss sic zu veranlassen, das~ sie sich
wieder aufricbtend fortschreitet uµd lenkt sic, auf ibr roitend, auf daa
vorher gegrabene Erdloch zu, in welchem . das Opfer danu verscbarrt
wird. Herr Krug hat lifters dieso Beobachtung gcmacht. Einmal, als
sich das Loch fiir die bctreffende Houschr ccke zu klcin envies, wurde
I c h n e u m o n i d a e.
lctztere von ihrem Reiter veranlasst, das Loch zu v~lassen, und spater
(
R
emiteles
Inc
ertus
Cress.
uachdcm dieses vergrossert war, wieder hincin ge!cnkt.
•
.
Ephialtes
Ores-soni
n. sp. Fig . 9. Rothbraun, Geaicht
Scolia Trifasciata E abr.
gelb,
Aiigen
oben
und
hinten
_qelbumrandet. An jeder Seite des
1
Scolia _J)oraata Fabr .
·
Hinterleibes steht eine Reihe achwarzer Punkte. Lange o~n_eFiihler
~cQli(J.,P,umip~8 Drury.
,.
ui:ld Terebra 0,01 m., Spannweite der Fliigel 0,015 rn.
C h 'a l c i d i d a e.
Rothbraun, Beine heller; Spitzen der Tarsalglieder, besondcre am
Smicr-<1,
Punctata F ab r. .Nigropicta Cr e s s.
)etzten
Beinpaare, dunkel . Fiihler, Ocellen und Augen dunkel; letztere
Smicra lgnea Crea ■•
oben und hinten gelb umrandet; Gesicht und Mundtheile gelb; Spitze
· Smicra Flavopicta Cress.
der Mandibeln scbwarz. Kopf und Brust glatt, nicht punktirt. Auf
Smicra Emarginata Fabr.
der Mitte des nackten Gesichtes verliiuft ein nur schwach angedeuteter
-Ohalcia
Cress.
. .
,/~,Robuata
- . .
J,ingswulst, Vorderer Theil des Rilckens eincn ziemlich etarken Hocker
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bildend. Dae Metanotum tragt unmittelbar iiber der An satz stelle des
llinterleibes zwei schwarze Punkto . Fliigel klar mit sehr schwachem
brauolich~fD Antluge, Adern dunk el. Am Hioterrande jedl.'s Ahdominalsegmentes mit_ Ausnahme des ersten uud der beiden letzt en stcht jeder.
~eits ein ·schwarzer Punkt.
De1· Hinterrand der Riiekenschuppe · d8'
vor• und dri,ttletzten Ringes ist gelb. Das letzte, kleine Segment i:t
schwarz. Terebra kurz, noch nicht halb so Jang, nls dn s Abdomen.
Scheiden schw_arz, Rinne ·dunkelbraun . Der Hinterleib ist fein punktirt,
der binte _re Theil der Riickenschnppen au sser dcr ersten uncl d en lctzten
clurch eine dem Hinterrande
par allel laufende Rinne ab geschniirt.
Ausser\lem sind die mittleren Segmento in ihrer Mitte an drn beid en
Seiten etwas eingeschniirt und tragen oberseits an ihr em Vorderrande
cinen Ein<J.i:µcl!-~d davor einen Wulst.
Nach l?_Stiii;-'!:ep.·( ~ ---,
Die .A.rJ:
.!'-\~h_t
,IJJplJ,ia#ea
(PimpJa) Notat;r Fabr. nahe.
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Die Spitze des Vorderfliigels zeigt ein en dunklcn russigcn Fleck. Die
beiden letzten Glieder der · Hintertnrsen sind schwiirzlich.
Von._Nubeciila (Terminalis) Crese. unterscheidet sich Nub ecularia hauptsachlich dur.ch ihre mehr rostbrnune Fiirbung und dadurch,
dass der Hinterleib nur 2 Binden tragt.
Na~h 2 Stiicken ( 0 ).
Tryphon
Oer.berua n. sp. Fig. 11. Braun, fein gelblich

behaart, Meaonotum mit 3 dunkleren Langsstreif en. Fuldcr an
der Spitze achwarzlich. Liinge ohne Fiihler 0,011 m., Spannw citc

'

der Fhigel 0,019 m.
·
Gestalt und Geii.dcr wie bei Clavivenfris Cress. (Proceed. Ent..
Soc. Pbiladclphia
1865).
Hinterleib etwas scblanker, :Fiihlcr etwas
!anger.
Braun, gelblich behaart, besopde1·s Gesicht, Sternum und
Pleuren; Spitzenhalfte der Fiihler schwiirzlich.
Auf dem Mesonot.um
verlaufen 3 dunkc!braune
Liingsbinden.
Der Hinterrand der crsten
Hinterleibsringe ist belier als der iibrige Theil. Fliigel mit schwach
brliunlicbem Anfluge. Adern schwarzbrnnn, Eliigclmal und Costa gelbbraun. Zweite Cubitalzellc gestielt.
Nach einem Stuck ( 0 ).
Ei.phosoma Annulata Cress.
Eiphoaoma Ni9rovittata Cress.

Pimpla Ma1·9inella Brulle.
Pimpla Nubecitlada
n. sp. Fig. 10. Gla,ttgliin zcncl, ohne
Punktirun,q, Metanotum mit grosaen Gitterzellen. Gelbb1·aun;
Fu~ler- achwarzbraun; da~ Mea~notum tr11gt 3 braim c Langss~1·eifen, daa 2. und 3. F!interleibasegment au/ der 0.bm·seite _je
ein~ dunkelbraune Querbinde. Flugelmal gclbbmun; (!!YI. cler
Spitze des Vorderflu9el,a ateht ein dunkler russig er Fleck. Liing,_,'
ohne · Fiihler 0,011 m., Spannweit e dcr Fliigel 0,021 m.
Die allgemeine _ Farbe von Kopf, Korper und Bcincu stcht zwischen
gelb und roetbrauu.
Augen gclbgrau; Ocellcn, Spitzc dcr Obcrkicfer ,
und Fiihler braun oder · schwarzbraun.
Unterseite dcr Flihl er heller
als die Oberseite. Das Mesonotum triigt 3 braune Liing sstr eifcn, zwischeu
denen 2 schmale hellc Streifen licgeu. Zwischcn l\frsonoturn , Scut cllum,
l>ostscut~llum und Met-anotum zeigt sich in den V crtiefung cn 6Chwnrzbraunc
Fiirbung, auch steht ein solcher Fl eck am Metanotum, uvmitt elbar iiber der
Ba.sis des Binterleibes. Das Metanotum _ist mit hervorlretend en ein Gitter
bildenden Leisten versehen. Eine grosse, eckige Gitterzell e steht unmitt elbar iiber dem Ansatz des Hinterleibes bis zur hal~en Hoh e des Meta~
notums herau _freicbend. Von dieser Zelle verlaufPn 2_'}:
..cist cn parallel' I
dicht_ neben einander bis zum Postscut ellum. Einige wenig cr sclmrf
mark1.rte ZeUen liegen an den beiden Seiten des Metanotums. · Das
2. und 8. Abdominalsegment tragen auf der Oberseite am V 01~der1•11ud ·
eine dunkelbraune Querbinde, welche bei dem eincn Stuck auf d/
M"1tteJrm1e
. 11nterbrochen ist. Der Vorderrand des 2. Hinterl eibsringear
t-riigt oben )ederseits einen vor der schwarzen Hinde liC'genden Eiudruck.
FliigE!_!_kl~~,.flt _g~li,)licJiem Anfluge, Adern dunkel, Fliig elmal_gelbbraun.

l

B r a c o n i d a e.
Brac<>n Ventralia Cress.
Bracon Voraginia Cress.
Chelonua lnaularia Cress.
Tenthredinidae.
Schizoceraa Zaddachi ') n. sp . Fig. 12, 12A. Gelb mit
schwa1·zernKopfe und Fiiltlern, Fl i igel f arblos mit clunlcclnAd ern.
Beirn 0 iat die Obm·aeite des Ko1·pe1·s rnit Auanahrne de1•Sch-ul-•
tern schwan. 0 0,006 m. Jang ausser den Fiihlern, Spannwcite dr·r
Fliigel 0,013 m. ~ 0,008 111. laug obne Fiih]er,
Spannweite dcr
Fliigel 0,018 m.
Di e Anhangszelle der Radial- (Marginal-) Zelle fehlt glinzlicb. Die
die 1. und 2. Cubital- (Submarginal-) Zelle trennende Ader isl nur angcdeutet. Die 2. Cubitalzelle uimmt in ihrer Mittc, die 3. Gubitalzolle
an ihrer Basis eine riicklaufeude Ader auf. Mittlerc Scbulterzcllc dicht
an der Basis durch eine (bei dem cinen 0 nur angedeutete) Querader
getheilt.
') Nach Herrn Prof. Zadd a ch, Director des Zoologischen Museums
in K1!nigsberg i. Pr.
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0 Kopf ~und Ober1eite dee Korpere ecbwarz, Schult ern gelbbraun,
ebenso Seiten und Unterseite der Brust.. Untereeite des von beiden
Seiten stark zusammengedriickt en Hinterl eibes mehr ·gelb ala braun.
Die langen 2theiligcn, Jangb ewimpcr tcn Fiihler sind schwarz. Beine
scbwarz, theilweise gr augelb, Oborschenkel fast ganz scbwarz.
Q bedeutend kri+ftiger. Kopf und Fiihler schwarz , Bru st gelbbraun,
Hinterleib etwas heller gclb. Beine gelbbraun, zum 'fheil echwiirzlich.
Filhler kurz, schwarz, liusserst dicht und kurz behaart .
Die F!\rbung de, 0 untersch eidet eicb von der des Q ha uptsiichlicb dadurch, daaa bei ers.terem die Oberseit.e des Ki:irpere mit Ausnahme der Schultern ·tief schwarz gef'ii.rbt ist, bei letzt erem dageg en
cbenso, wie die Unterseite gelb.
N ach 2 0 und 2 ~.
Eine gr6ssere Af.zahl....aass- auf -elnem Strauc~e. Herr Consul Krug
fing mit cinem K!\sc.1_'
.erschlagc 6 Stiick. Es liisst sich also wohl, abgcsehen · von de!' Ue_li
er einatimmung des Geaders, auch hicrn us schlieseen
class beide Gescblechter einer Art angchoreo.
Tafel V.
. Fig. 1. Coelio:cya Spinoaa n. sp. Metanotum. - 1 A. HintcrJeibsspitze dee ~, 1 B. des 0, beide von oben gesehen. Nf!8im 1 B
Seitena~sicht der Hinterleibsdornen.
1 C. Hinterrand de1· Bau chschiene
des 4. Hinterleibaringes beim 0 .
Fig. 2. Croci8a Pantalon n. sp. 0 - 2 A. Geisselglieder von
dcr hinteren Seite mit jo einer grubigen Vertiefung . 2ll . Labrmn.
2C. Mandibeln . 2D . Maxilleo. 2E. Labium, a. Labialp alpcn.
Fig. 8. Cerceria Krugi n. sp.
Fig. 4. Orabro Mayeri n. sp. - 4A ; Kopf von vorne gcsehen .
4 B. Metanotum.
Fig. 5. Trachypua GersUtckeri n. sp. ~ .
Fig. 6. ·Pompilus Qressoni n. sp. 0 .
Fig. 7, Evania Rujicaput n. sp.
Fig. _ ~- Hyptia R ufipectU8 n. sp.
.,
Fig. Q, · ]t)phialtea Oresson-i n. ep. Q .
Fig. 10. .Pimpla Nubecularia n. sp. 0.
Fig.
'I'ryphon CerberUBn. sp. 0
Fig. 12. &hizocera Zadda chi n. sp. 0- - 12A . Q.
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I. Uebersicht

der

Europitischen

Ul idinen,

Analyti8che Tabelle
zum

Beatfmmen
'·

der

Gattungen.

Kopf' von der Form eines ilachgedriick~n Conu_s. Untergeaicht
1ehr stnrk zuriickweichend. 8. . und 4. Liingsader parall el. .,,.

Oonicepa Lw . ')
Kopf von gewohnlicher Form. Untergesicbt nicht zuriickweichend.
Vierte Langsader zur dritten aufgebogen, erste Hinterrandzelle · daher
am Ende verengt.
1.
1. Fiibler an der Baais geniihert,
llohlpnnkte.

..

.

,

Stirn miseig

_.

breit, matt,

ohn e

¥yodina R. Dev.
(Scio~ier a Kirby.)

Fubler an der B:.s1s entfernt, Stirn ausserordentlich breit, glanzend
11__
mit Hohlpunkten und Eindriicken.
2~ · ·
2. Fiihler in einer - griibchenartigen V'ert iefung eingesenkt. Analaelleziemlich kurz .
3.
Fii;hler freistehend, An~lzelle fast bi, zum Fliigelrand _reichend.

Ohloria Schin. =
(Ohrysomyza Fll.)
Timia Wied .

3. Kopf auffallend gross, Stirn nackt.
Kopf massig gross. Mitte der Stirn punktirt-1 Stirn kurz behaart.
Ulidia Meig.
Kopf mi!.uig gross. Mitte der Stirn unpunktirt, nur an den Seiten
ap&rlichbehaart.
Empyelocera Low .

Uebersicht
der

bi1her

bekannten

Europaischen

Ulidia-Arten,

t Oonicepacarbonariua Low. Meigen, Systemat. Beschreib. Bd. X.
pag. 290.
Patria:- ·sarepta (RuBSland) · [Christoph und
Becker.]
• '.Vyodina vibrans L. (Scioptera Kirby). Linne Fauna 1uec. pag.
1867 (1761). P4tria.: Europa tota •

•·~----

Gattung gehai-t eigentlich zu den Richardi:na.
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